








Yasuhiro ARIMORI : Studies on Recovery of O'varies Function and Eggs Laying. 
(Laboratory of Zootechnical Science， Faculty of Agriculture， Yamagata Univ.) 
1 .緒 モ吾・5 
87' 
産卵鶏に，Huston， T. M. & A. V. Nalbandov ('52)は LuteinizingHormone (L. H.) 
を投与して排卵週期を速め， Fraps， R. M. ('54)はEstrogen処置によって産卵週期を抑
制したと報告している.産卵前におけるEstrogenは肝臓に作用して， Ovo-vitellinの生
産を促し，そのvitellinが血清を介して卵黄形成に関与するが，産卵中においてはFollicle




cluch現象において産卵強度 (Intensityof Egg laying) と産卵持続性 (Persistencyof 
Egg laying)が生産形質として産卵数に影響するならば，産卵数にもっと も密接な関係を
もっ cluch間の休産の長短は排卵の強さ即ち卵巣機能の L.H.に対する感受性の強度と考
えられ， .~cluch 聞の長短は卵巣機能の F.S.H. と の balancc をもったL. H.の感受性の
維持と考えられる.




















2)体重増加曲楳:Kratzer， F. H. & P. N. Davis ('5)が Soybean Oil Mealの蛋白が
雛の生長に役立つと報告しているので，飼料利用性の点においても標準体重に達した時に
産卵を開始した方が望ましいので体重増加曲線を作成した.飼料標準は Kratzer& Davis 
のSoybeanOil Meal利用の変法を用い，鈴木，波多野氏の方法で計算して給与し，体重
は5日目毎に餌付前に秤量した.










5， 4， 1であったとすると，この A一系統の能力指数は50で表現され，各個体の指数は50，














義¥号|入卵個数 !瞬化羽数 |騨化率 婚化存後6週目の生羽数 生 存 率
1
15 
{: : 1 
6 (366M 31 48.3% 73.3% 
5 早83.3%
5 
K29 18 61.1% 100% 
6 
l26(::;| 
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Table. 5 WhiteLe ghorn実験鶏一覧表





























































































































































































1 1↑ O 1 
2 I事 100
3 事 60
4 i ↓ 36 t 
6 i 1 21 I 
7 i有 20
81¥ 
9 I ↓ 
































と同じく 6区分期が検定基準の数値となる. 28L一系統と異なり 7区分期--10区分期の弱
6 
一てト¥/ー|一 |日
































23 16 23 
23 16 21 
39 10 16 
37 O 7 
30 O 56 



























2 31 21 
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i) Estrogenの強 い抑制期;28L一系統の場合と同じ く完全な抑制を受けているもの
と，No.168， No.l72， No.157の ようにすでに回復期に入ったものとに区別すること が
出来る.













No. 153 ー→ 12.09
No. 154 ー→ 15.92
No. 159 ー→ 16.94






No. 168 ー→ 19.50
No. 171 ー→ 9.53
No. 172 ーー→ 16.35 
No. 157 一一今 2.50 

























































る. 然し， 28L一系統では Estrogenに対して，血清 Vitellinの安定性がある個体が産卵
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Resumる
1) Euvestin was injected successively for 15 days at total dosis of 3.7mg. By 
this treatment the vitel1in change wasclear1y demonstrated in the sera of di丘erent
strains. 
2) On the basis of these experiments， it is suggested that 28L-strain with age 
at ，1ate sexual maturity， the estrogenic hormone elevates the ovaries function in 
the first injected period， and then leads to the period of ovaries control， but K29-
strain with age at ear1y sexual maturity， the hormone shows rather weak control 
to the fraction in first inject巴dperiod and then goes down to the period of strong 
control. 
3) 1n general， the serum vitellin appears in the s巴raof both strains of high 
prodcution， and it remains rather constant during the laying period and is not a任e.
cted by the individual superiority of their laying ability. 
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